













　The seed set and germinating rates of Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steudel 
(Poaceae) were investigated in the attached lagoons (naiko) of Lake Biwa. For the four 
populations with relatively high self-compatibility, mean seed set rates under natural 
conditions, self-pollination, and cross-pollination were 3.13%, 17.2%, 3.00%, respectively. 
For the four populations with lower self-compatibility, mean seed set rates under 
natural conditions, self-pollination, and cross-pollination were 3.57%, 0.20%, 7.90%, 
respectively. Based on these results of pollination experiments, P. australis was shown 
to be at least partially self-compatible and pollen limitation was shown to be the 
important factor in decreasing seed production under natural conditions. For all of the 
studied populations, mean germinating rates was 32.5%. Some seeds after self-pollination 
germinated and survived normally for at least 30 days.
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Characteristics of seed propagation in marsh plant, 
Phragmites australis (Poaceae) 





新する動的な存在である。水辺の代表的な優占種であるヨシ（Phragmites australis (Cav.) 


























2006年、2007年の各年 7 〜12月にかけて、結実調査および野外受粉実験を行った（図 1 ；










法によりゲノムDNAを抽出し、マイクロサテライトマーカー 5 遺伝子座（PaGT4, 8, 9, 








































写真 1   遺伝分析試料採取株および結実調査株（◯）の位置図　a）浜分沼、b） 五反田沼、c） エカイ沼、d） 
西の湖、e） 彦根野田沼、f） 曽根沼、g） 堅田内湖、h） 北沢沼（背景：国土地理院）
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の状況を追跡した。発芽試験に供した種子数は、 8 集団× 3 株× 3 処理の72パターンにつ
き、各10〜20粒の種子、合計約1,500粒の種子をシャーレに播種した。播種後、1 つのシャー








写真 3   室内発芽実験の様子



























図 2 　 自家不和合性集団の各結実率。平均値+標準
誤差を示す。





　ヨシの繁殖様式については、自家不和合であるという報告（Gustafsson & Simak, 1963）
や、淀川（大阪府）の事例で自家結実率は低く、野外 2 集団（大阪市、摂津市）の平均で




















図 4 　 自家不和合性集団における種子の発芽率と
実生の初期生存率。平均値+標準誤差を示す。
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